



Interpreting names as values: Observing parents desires 





their  children. To examine parents’ motivations behind  their  chosen names  for  their  children,  this  study  reports on an 
examination of 303 short messages in one Japanese municipality’s newsletter from parents on how they chose their chil-
dren’s names. Although many children’s names used kanji（Chinese characters）in ways that made them likely targets for 




vate  spheres,  parents  instead  appear  to  be  conscious  of  the  public  sphere  when  choosing  names;  however,  it  can  be 




















































































元はUnser-Schutz,2017b で掲載；クリップアートは http://www.fumira.jp/ より）
― 4 ―
立正大学心理学研究年報　第10号














画数 53 34.19% 62 41.89% 115 37.95%
音声形 61 39.35% 51 34.46% 112 36.96%
願い * 35 22.58% 47 31.76% 82 27.06%
イメージ† 47 30.32% 29 19.59% 76 25.08%
つながり‡ 39 25.16% 35 23.65% 74 24.42%
表記形 35 22.58% 37 25.00% 72 23.76%
呼びやすい § 26 16.77% 15 10.14% 41 13.53%
書きやすい 1 0.65% 3 2.03% 4 1.32%
候補リスト || 2 1.29% 1 0.68% 3 0.99%
読みやすい 0 0.00% 2 1.35% 2 0.66%









複数要素 * 32 20.65% 31 20.95% 63 20.79%
願い†のみ 22 14.19% 23 15.54% 45 14.85%
つながり‡→その他 21 13.55% 17 11.49% 38 12.54%
表記形→その他 13 8.39% 21 14.19% 34 11.22%
音声形→その他 16 10.32% 13 8.78% 29 9.57%
イメージ § →その他 10 6.45% 10 6.76% 20 6.60%
つながりのみ 10 6.45% 10 6.76% 20 6.60%
イメージのみ 12 7.74% 4 2.70% 16 5.28%
願い→その他 7 4.52% 6 4.05% 13 4.29%
音声形のみ 6 3.87% 6 4.05% 12 3.96%
画数のみ 0 0.00% 3 2.03% 3 0.99%
候補リスト || のみ 2 1.29% 1 0.68% 3 0.99%
表記形のみ 2 1.29% 1 0.68% 3 0.99%
画数→その他 1 0.65% 1 0.68% 2 0.66%








































通常ではない読みまたは組合せ * 94 60.26% 73 47.71% 167 54.05%
通常な読みまたは組合せ† 62 39.74% 80 52.29% 142 45.95%
総計 156 100.00% 153 100.00% 309 100.00%
音声形が異なる名前 126 125 242‡
表記形が異なる名前 147 148 294‡









































可愛い 0 0.00% 19 12.84% 19 6.27%
愛しい・愛される 2 1.29% 5 3.38% 7 2.31%
優しい 8 5.16% 5 3.38% 13 4.29%
元気 4 2.58% 2 1.35% 6 1.98%
強い 2 1.29% 2 1.35% 4 1.32%
たくましい 4 2.58% 0 0.00% 4 1.32%
明るい 6 3.87% 5 3.38% 11 3.63%
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